



－FINA 2018 Men’s Water Polo World Cupにおける試行ルールの分析―
The inﬂuence of rule amendments on water polo matches:




The purpose of this study is to examine how FINA rules amendments inﬂuenced game situations 
in the 2018 World Cup. Eighteen provisions of the rules amendments were implemented for this 
World Cup, the most impactful provision being the shortening of secondary possession time 
after a shot or an exclusion. It was obvious that the rate of shooting during extra-man offense 
was lower than before the provision's implementation due to smaller times of possession – the 
offense receiving only 20 seconds of secondary possession time after an exclusion – in the 2018 
World Cup. Other effects of these implementations concerned substitutes and how direct shots 
from a free throw were awarded outside ６ meters. It is necessary to apply these rules for the 
improvement of match quality.
In the future, it will be necessary to examine how these amendments to the rules affect water 



























































































































































カテゴリー チーム （１） （２） （４） （８） （９） （11） 計
準決勝１
(HUN12-11SRB)
HUN 17 １ ４ 22
SRB 13 ２ １ １ 17
準決勝２
(AUS11-10GER)
AUS ７ １ １ ９
GER 11 ４ ２ 17
３位決定戦
(GER９-15SRB)
GER 18 １ １ 20
SRB 11 １ １ 13
決勝
(AUS４-10HUN)
AUS 19 ６ １ 26
HUN ８ １ ３ ２ 14











































HUN ７ ３ ２ ２ ３ 17
SRB ６ ３ １ １ ２ 13
準決勝２
AUS １ ３ １ １ １ ７
GER ４(１) ４(１) ２ １ 11
３　位
決定戦
GER ５ ５ １ ３ ３ １ 18
SRB ５ １ ２ １ ０ ２ 11
決　勝
AUS ３ ４ ４ ７ １ 19
HUN ４ ２ ２ ０ ８




























































































































































































３）Live Results (FINA Men's Water Polo World Cup 2018)：http://ﬁnawcm.microplustiming.
com/indexFINAWCM_web.php（最終閲覧日：平成30年12月１日）
４）中村敏雄：スポーツルール学への序章，207-213，大修館書店．
５）Rule Amendments（FINA Men's Water Polo World Cup 2018）：http://www.fina.org/
sites/default/ﬁles/general/2-2018-test_rules_for_world_cups_-_with_commentary_july10-2018.
pdf（最終閲覧日：平成30年12月１日）
６）洲　雅明，榎本　至：水球球技におけるルール改正の影響－2013年と2014年の国内主
要大会の比較－，大分県立芸術文化短期大学紀要第52巻，87-96，2015．
７）洲　雅明，榎本　至，南　隆尚：水球競技における退水時攻撃のディフェンスの崩し
について　－五輪、日本選手権、高校総体の比較－，大分県立芸術文化短期大学紀要第
53巻，25-32，2016．
８）洲　雅明，南　隆尚，榎本　至：水球競技におけるルール改正の影響　－2016年男子
ユース世界選手権における試行ルールについて－，日本体育学会第68回大会予稿集，
2017．
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